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<研究ノート>全米労働力開発専門職協会の若者発達
















本稿は、全米労働力開発専門職協会（National Association for Workforce 




































































パートナーシップのディレクターである Liz Hamburg 氏と、インターンシッ
























Workforce Investment Act）が廃止され新たに労働力革新・機会法（WIOA: 
Workforce Innovation and Opportunity Act）が制定（2014年７月22日にオバ
マ大統領が署名）されてすぐ後のタイミングだったことも大きいだろう（５）。













































































































全 体 セ ッ
ション
連邦政府の見解





































































































































































ア 開 発、 金 銭 的 リ テ ラ
シー、テクノロジーのスキ
ル






















































































全 体 セ ッ

















































































































〇 〇 〇 〇 〇
３ プレゼンターの知識レベル 〇 〇 〇 〇 〇
４ ディスカッションに割かれた時間 〇 〇 〇 〇 〇
５ 出席者との相互のやりとり 〇 〇 〇 〇 〇
６ 配付資料の価値 〇 〇 〇 〇 〇















































































































われている。スピーカーは、全米若年雇用連合（NYEC: National Youth Em-
ployment Coalition）のエグゼクティブ・ディレクター、Mala Thakur 氏によ
るものである。NYEC は、若年雇用に関わる法律や政策の分析と政策制度要





このセッションは、WIA と WIOA の詳細な対照表が配布され（８）、要点を記
したパワーポイントのスライド上映によって約20分の説明、そのあと15分程度
その他（具体的に）





































































用室副室長の Kathy Martinez 氏は、生まれたときから全盲であった。
（5）WIOA の全文は連邦議会ホームページ。https://www.congress.gov/113/





























Youth Development Symposium 2014 held by 
Nat iona l  Assoc ia t ion  for  Workforce 
Development Professionals: Some Lessons We 
Japanese Can Learn
Miki TSUTSUI
In the United States there is a non-profit named National Association for 
Workforce Development Professionals and it holds “Youth Development 
Symposium” every autumn, where the members from all over the country 
make their presentations. The purpose of this paper is to describe its aim 
and program, and to point out some lessons we Japanese can learn based on 
the participant observation of the author at 2014 conference.
There are three findings, which lead to lessons directly: (1) practical 
workshops whose emphasis is on dialogue among presenters and 
participants, (2) strategic evaluation which brings positive-tention to the 
whole participants and the organization itself, and (3) encouragement of 
bottom-up-advocacy. Too often conferences and workshops are not so useful 
as its participants expect to be. Too often evaluation is done only for alibi. 
Too often workforce development professionals give up opening up their 
voices. There are many hints to improve these activities in the above 
findings.
As the author points previously that there is no counterpart of NAWDP in 
Japan and that this is why to examine this organization is academically 
important (Tsutsui 2014). Therefore the author will do the research and 
write the next paper in the near future. 
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